





































Towards the Development of a Self-Esteem Scale for Young Children ②：
An Overview of the Definition of Self-Esteem and Examination of the Literature on
Self-Esteem Scales for Young Children
Miwa KATSUURA
ABSTRACT
In this paper, we explored how the term "self-esteem" is defined, and reviewed the literature to clarify 
the characteristics and problems of a self-esteem scale for young children. As a result, the following 
was shown. In the definition of self-esteem, five keywords,"self-evaluation", "positive", "value", 
"two aspects", and "self-acceptance," were obtained. On the self-esteem score for young children, the 
current scale has many self-evaluation formulas, and it can be said that infants have difficulty using 
it Adequacy, reliability new sentence and stability are not sufficiently studied. When using the self-
esteem scales, it was suggested that attitudes to use as a retrospective of nurseries and caregivers' 
childcare are important, focusing not only on high and low of self-esteem. Development of a self-
esteem scale for young children  based on these results is desired so that day-care and guardians can 
improve the self-esteem of children.














































































































































































































であった。2 つとも，Harter ＆ Pike（1984）「Pictorial 








































































































































































































つ計 12 項目について，4 段階（1 ～ 4 点）で評定を
行っている。結果として，幼児の自己評定値と教師
の幼児評定値の相関は，学習面の有能感が r=.27（p<.







































の作成した SECT（Self-Esteem Circle Test）の 2 種
類が分析対象の尺度として用いられた。SECT は，
図 2 に示すように，4 つの大きさの異なる円が提示
され，どの円が自分だと感じるかを位置づけさせる
ものである。






























































































































に関する研究（第 3 次）」での記述により，平成 21
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　自尊感情の定義では，「自己評価」，「肯定的」，「価値」，「2 つの側面」，「自己受容」の 5 つのキーワード
が得られた。
　幼児用自尊感情尺度では，現在の尺度は自己評価式が多く，幼児が使用するのは難しいこと，妥当性，信
頼性，安定性の検討が十分になされていないことがあげられる。また，自尊感情尺度を使用する際には，自
尊感情の高低のみに着目するのではなく，保育者や保護者の保育の振り返りとして使用する姿勢が大切であ
るということが示唆された。
　保育者や保護者が幼児の自尊感情の育ちに留意した保育を行うことができるよう，これらの結果を踏まえ
た幼児用自尊感情尺度の開発が望まれる。
キーワード：自尊感情　幼児用自尊感情尺度　保育　概観
